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り，その総延長 360.3km のうち 74%にあたる 265km がトンネル区間である．トンネル区間では車窓からの景色を
楽しむことができないことや，またそれによってコミュニケーションをとるきっかけを 1 つ失うなどの課題がある．
既存の研究やサービスでは，鉄道旅ならではの楽しみが提供されていないことや，トンネル内では不向きな GPS が
使用されるなど不十分な点がある．本研究では，BLE ビーコンや AR を用いた，トンネル内でも本来トンネル外に
ある景色を仮想的に体験できるシステムや，乗客同士が容易にコミュニケーションをとれるシステムの検討・開発に
よって，課題の解決を目指す．
In this research, we will develop a system that provide new only train trip pleasure for passenger on Hokkaido
super express. The view from the train window is important and indispensable at train trip. Extension of
Hokkaido super express to Sapporo is in progress, and that has a total length of 360.3 km, of which the
total length of the tunnel is 265 km, which is 74% of the total length. Inside the tunnel, there are problems
such as passenger are not able to enjoy view from the train window, and also causes one of the triggers
of communication between passengers to be lost. And existing research or service is not enough, because
those does not provide pleasure of trip by train, or because those use the GPS not suitable for use inside the
tunnel. In this research, we aim to solve those problems by developing a system that capable of experience
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度 0km/hから 100km/h，および 120km/hまで全て
の速度下で検知可能であった．
表 1 自動車・在来線車両内での BLE ビーコン信号の検
知可否
走行速度 自動車内 在来線車内
0 km/h ○ ○
10 km/h ○ ○
20 km/h ○ ○
30 km/h ○ ○
40 km/h ○ ○
50 km/h ○ ○
60 km/h ○ ○
70 km/h ○ ○
80 km/h ○ ○
90 km/h ○ ○
100 km/h ○ ○
110 km/h - ○
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